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Pharmacobiliomanometry with a New 
Relaxant of Oddi’s Sphincter 
HIROSHI TANIMURA, MASAFUMI TAKENAKA, and YORINORI HIKASA 
The 2nd Surgical Department, Kyoto University School of Medicine, 
(Director : Prof. Dr. YoRINORI H1KAsA) 
The effects of a new relaxant of Oddi’s sphincter-trepibutone on biliary intraductal 
pressure were evaluated before, during and after infusion of saline in 15 surgical cases. 
The instruments for measuring biliary intraductal pressure were consisted of a small-
sized transister transducer, four-way stopcocks and a penrecorder with multiamplitudes. 
From the fact that only the cases with organic changes of the sphincter showed no r巴s-
ponse to special relaxant of the sphincter, such as trepibutone, pharmacobiliomanometry may 
be useful as a functional test of biliary tract diseases, especially in the postoperative period-
However, some influence in the operative manometry were observed by analgesia. 
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スチ γク三方活栓を1箇所追加する ζとで，空気の小 図 3 測定器具
泡と大気圧への順応を行わしめた．中間チュープは全
73 
て輸液用ポリエチレン製延長チュープを使用した．聞 が，私達の目的とする負荷濯流量20ml・'•J てーはロ ーラ
一保械で，関連病院入院中の患者のベッドサイドlζ於 ーによる圧力支動を脈波として大きく且つ細〈記録さ
いて測定するため，ポータプJレとしては現在市販品 れすぎ， 不適当であることが判明したので，前述のシ
中では設も小型で軽量の小型ポンプである米国 Ext ャープ MP-25を使用した．しかし， ζれもローラ－
racorporeal Medical Specialities, Inc.製のホノレター の回転数IC応じて脈波を記録するので，教室に於し、て
ポンプ912型 （450g）を試みたが（図3），回転数の は現在ツルース万能注入器を使用している．
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勝頭癌例（症例9)図 5
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図 9 胆嚢胆石・総胆管結石摘出後（3W）例（症例2)
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図 10 総胆管結石摘出後（乳頭炎）例 （痕例3)
JOmv T-tube Dra 1noae ，ー (46 F CHOLELITH凶S』SI






川mV T-tube Drainage I 31.M CHOLELITHIASIS) 























(3 m•n) I 3阿国｝
図 13 0卒炎併発総）JI¥管結石例（症例6)
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図 15 術中測定例（症例11)
図 16
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A test of biliary function with Trepibutone Table 1. 
TREPIBUTONE 














GB. & CD. stones 
GB. & CD. stones 
CD. stones, Papilitis 
GB.& CD. stones 
Intrahepatic stones 


















































































TREPIBUT 0 NE 
Inti ti al Infusion on 
(C) CD) 















Effect on intraductal pressure of biliary tract with Trepibutone Table 2. 
Effect 
B-D C-E 
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